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The articles that comprise the current monographic section revisit from di"erent disciplines and cultural 
registers the forms of exclusion implicit in the technologies of violence as correlative to identity !ctions in 
Latin America. It is not accidental, then, that all the texts collected here bear witness to the arbitrariness 
that underlies identity discourses, their metaphors and representations. Nor is it by chance that each of 
the texts revisits the epistemological violence that is exercised in the “foundation” of subjects, bodies, 
memories, communities and nations which, as the epigraph states, bear little resemblance to their 
representations and which are far from the supposed normality of a social contract, far from forms of 
individual and collective recognition that are claimed to be “natural” and necessary.
In “Body Cultures: the Venezuelan ‘Holy’ Family”, Javier Guerrero —guest specialist for this monographic 
issue— revisits the violence exercised in the metaphors of the “national Venezuelan body”, from the 
articulation of recent events that took place in that country, in which the deformation of the body of 
the “Venezuelan holy family” became the signi!er. From the metaphor of a national fracture, this signi!er 
has restored and re-founded the conservative origins of a nation and an imaginary that excludes in its 
heteronormative and hegemonic reorganization all racial, sexual and class dissidence of the subjectivities 
that resist normalization and recognition by power discourses. The body is also the place where Diego 
Falconí places the forms of violence exerted on subjects whose sexualities discuss the heteronormativity 
and patriarchy as de!ned in the canon of Andean literature of the beginning of the 20th century. In “Pablo 
Palacio: Body Violence on Impossible Identities of the Andean region”, Falconí covers two stories of the 
Ecuadorian writer to account for a !ction whose characters inhabit the border of representation, precisely 
because of their resistance to being codi!ed within parameters that violate their visibility, through the 
control and surveillance of bodies and sexualities.  In front of these parameters, the impossibility of the 
representation of di"erence-inhabiting identities is recognised.  
EDITORIAL   en-
Monograph «Violence and Identity Representations in Latin America»
En pocos segundos, comenzaron los alaridos, las carreras, los tropezones. Nadie sabía 
muy bien cómo reaccionar. Algunos pocos se agacharon a atender a los heridos. Los 
policías y los soldados actuaron con violencia: hicieron su trabajo. Cumplieron con 
su entrenamiento. Entraron en la multitud repartiendo golpes, gritos, empujones. Un 
o!cial llegó incluso a disparar hacia el cielo. Una ráfaga contra las nubes. Pero Latino-
américa se parece muy poco a las películas, incluso a sus propias películas. Las balas 
al aire sólo provocaron más histeria, más estampidas.
Alberto Barrera Tyszka, «Balas perdidas»
Representation is also central for Carlos Garrido Castellano in his “Celebrated, Dispossessed and Adored. 
Representations of the Hero’s Tragic Destiny in Contemporary Caribbean Visual Imageries”. Here he 
approaches the strategies of three Caribbean artists —Marcos Lora Read (Dominican Republic), Javier 
Castro (Cuba) and Ebony Patterson (Jamaica)— who take the hero’s defeat as starting point to re-write 
the discourses that have exerted violence from their colonial origins on Caribbean imageries, and which 
continue to exert their power in the imposition of contemporary neoliberal and globalised economies on 
peripheral societies and territories such as the Caribbean islands. If in the texts of Guerrero and Falconí 
representation determined the boundary with which the technologies of violence reinforce the norm, the 
order and the social contract, Garrido’s study is able to show through the work of these artists that there 
is a subversive element in defeat; the hero stops being the idealization of a homogeneous group, to start 
signifying the cross-border identities and con#icts that characterise contemporary Caribbean societies. As 
we will see, Garrido celebrates from the work of these artists the possibilities of an aesthetic, political and 
symbolic resistance with which contemporary art in the Caribbean discusses the limits between high and 
popular culture, and mostly de-ritualizes heroism in making individuals —who recognise themselves in 
inequality, exclusion and the periphery— victorious in defeat.  
The transgressive possibilities of outlaw subjects take Sonia Barrios Tinoco in “The Construction of 
Identity from Violence: Joaquín Murrieta’s Corrido”  to inquire into the !gure of a hero whose defeat was 
reappropriated by a borderline collective other  —!rst the Mexican, then the Chicano— who restores their 
dignity in violence as counter-hegemonic response and identity counter-discourse. Thus, from a survey 
of the oral and written registers that immortalised the !gure of this villain, Barrios shows how processes 
of symbolic resistance operate in the identity !ctions of minority collectives, oppressed and crossed by 
cultural di"erences; she also reveals how the logic of violence can reassert and empower the very same 
subjects who inhabit the space of abjection, the “atravesados” of Anzaldúa, those who live in the forbidden 
territory of the border: “the squint-eyed, the perverse, the queer, the troublesome, the mongrel, the mulato, 
the half breed, the half dead”, all those subjects who trespass the limits of the norm and in whose actual 
being and inhabiting that border lies the threat of violence. In this same context we !nd the work of 
Patricia Carmello in “Mixed World, Rebel World: on Violence in Grande Sertão: veredas [The Devil to Pay in 
the Backlands], by Guimarães Rosa”, who re-reads one of the most important !ctions in Brazilian literature 
to investigate the intricacies of an imaginary and subjects excluded from the o$cial records of a modern 
nation that looked for Juscelino Kubitschek’s development project. In addition and above all, the work 
re#ects on the violence that occurs in the fragmentary memory and the relevance in !ction, associated 
to the repression exerted on those groups that do not have the right to remember and construct their 
own history/ies. Finally, it is also towards the registers of memory, the discursive !ctions and language’s 
ability to name or hide imposed in repressive systems that Erika Martínez Cabrera directs her attention. In 
“Speaking to the Hollow: Silence and Memory in the Last Argentinean Dictatorship” the author shows how 
the Argentinean dictatorship imposed its terror in the control of the linguistic signi!er with its repeated 
necessity to exert violence through the denial of those lives erased from the system of social intelligibility. 
Violence, as Judith Butler points out, renews itself in front of its apparent inexhaustible object. 
The pathway suggested by these texts and points of views forces us to bring up other forms of violence 
for discussion, those exerted on bodies and identities in Latin America that even though they are not 
studied in these essays cannot be left aside in the re#ection on the political relevance of representation 
and epistemic violence of identities. So, in addition to the research carried out in the texts that make up 
this monographic section, it is essential to !nd tools that could help us understand and intervene from 
our critical position the massacre   of women in Ciudad Juárez, the multiple murders that occur in Mexico 
because of drug tra$cking, as well as the logics behind the popularity of young gangs in areas of extreme 
poverty of Central America and the United States. On the other hand, we must also consider from an 
ethical and responsible position how to think about urban and institutional violence in Venezuela, without 
condemning crime and its protagonists to otherness. The challenge lies without a doubt in how we 
approach a more inclusive —and even more ethical—proposal in relation to the possibilities of restoring 
citizenship agreements, if identity and the discourses that construct it restore its epistemological violence 
when fear is the only experience shared that de!nes the ways of collective non-coexistence of subjects in 
cities like Caracas… How do we understand di"erences then? What language is spoken by the rules? What 
does it mean to be human in this context? Who has the right to inhabit life? How do we claim the right to 
inhabit life in these scenarios of violence? Still today —more than ever— it is in these and other contexts 
that the answer lies in the recognition of di"erences.  
María Teresa Vera Rojas
EDITORIAL   es-
Los artículos que conforman el presente monográ!co revisitan desde diferentes disciplinas y registros 
culturales las formas de exclusión implícitas en las tecnologías de la violencia como correlato de las !cciones 
identitarias en América Latina. No es fortuito, por lo tanto, que todos los textos aquí reunidos den cuentan 
de las arbitrariedades en las que se sostienen los discursos identitarios, sus metáforas y representaciones. 
Así como tampoco es ocasional el hecho de que cada uno de ellos revisite la violencia epistemológica que 
se ejerce en la «fundación» de sujetos, cuerpos, memorias, comunidades y naciones que, como recoge el 
epígrafe, se parecen muy poco a sus representaciones y distan, sin duda, de la supuesta normalidad de 
un pacto social, de formas de reconocimiento individuales y colectivas que se pretenden «naturales» y 
necesarias.
En «Culturas del cuerpo: La “sagrada” familia venezolana», Javier Guerrero —especialista invitado a participar 
en este monográ!co— revisita las violencias ejercidas en las metáforas del «cuerpo nacional venezolano», 
a partir de la articulación de eventos recientes ocurridos en dicho país, en los cuales la deformación del 
cuerpo de la «sagrada familia venezolana» devino el signi!cante que, a partir de la metáfora de la fractura 
nacional, ha reestablecido y refundado los orígenes conservadores de una nación y de un imaginario 
que excluye en su reorganización —heteronormativa y hegemónica— las disidencias raciales, sexuales 
y de clase de subjetividades que se resisten a su normalización y a su reconocimiento en los discursos 
del poder. El cuerpo es también el lugar donde Diego Falconí aborda las formas de violencia ejercidas en 
sujetos cuyas sexualidades discuten la heteronormatividad y el patriarcado tipi!cados en el canon de la 
literatura andina de comienzos de siglo XX. En «Pablo Palacio: la violencia corporal sobre las identidades 
imposibles en la zona de los Andes», Falconí recorre dos relatos del escritor ecuatoriano para dar cuenta de 
una !cción cuyos personajes habitan la frontera de la representación, precisamente por sus resistencias a 
ser codi!cados desde unos parámetros que, en el control y vigilancia de los cuerpos y de sus sexualidades, 
violentan su visibilidad y ante los que se reconoce la imposibilidad de representación de unas identidades 
que habitan el espacio de la diferencia. 
Monográfico «Violencia y representaciones identitarias en América Latina»
En pocos segundos, comenzaron los alaridos, las carreras, los tropezones. Nadie sabía 
muy bien cómo reaccionar. Algunos pocos se agacharon a atender a los heridos. Los 
policías y los soldados actuaron con violencia: hicieron su trabajo. Cumplieron con 
su entrenamiento. Entraron en la multitud repartiendo golpes, gritos, empujones. Un 
o!cial llegó incluso a disparar hacia el cielo. Una ráfaga contra las nubes. Pero Latino-
américa se parece muy poco a las películas, incluso a sus propias películas. Las balas 
al aire sólo provocaron más histeria, más estampidas.
Alberto Barrera Tyszka, «Balas perdidas»
La representación ocupa, asimismo, la atención de Carlos Garrido Castellano quien en «Celebrados, 
desposeídos y adorados. Representaciones del destino trágico del héroe en el imaginario visual caribeño 
contemporáneo» se aproxima a las estrategias de tres artistas caribeños —Marcos Lora Read (República 
Dominicana), Javier Castro (Cuba) y Ebony Patterson (Jamaica)— que hacen de la derrota del héroe el 
punto de partida para la reescritura de los discursos que han violentado desde sus orígenes coloniales 
el imaginario caribeño y que continúan ejerciendo su poder en las imposiciones de las economías 
neoliberales y globalizadas contemporáneas sobre sociedades y territorios periféricos como las islas 
del Caribe. Si en los textos de Guerrero y Falconí la representación determinaba el límite con el que las 
tecnologías de la violencia refuerzan la norma, el orden y el pacto social, en su estudio Garrido consigue 
demostrar por medio del trabajo de estos artistas que existe un elemento subversivo en la derrota cuando 
el héroe deja de ser la idealización de un colectivo homogéneo para pasar a signi!car las identidades y 
con#ictos transfronterizos que caracterizan a las sociedades caribeñas contemporáneas. Como veremos, 
Garrido celebra, a partir del trabajo de estos artistas, las posibilidades de resistencia estética, política y 
simbólica con las cuales el arte contemporáneo en el Caribe discute los límites entre lo culto y lo popular, 
pero sobre todo desritualiza la heroicidad al hacer de los individuos, que se reconocen en la desigualdad, 
la exclusión y la periferia, los vencedores en la derrota. 
Las posibilidades transgresoras de los sujetos que se encuentran fuera de la ley lleva a Sonia Barrios Tinoco 
en «La construcción de la identidad a partir de la violencia: el corrido de Joaquín Murrieta» a indagar 
en la !gura de un héroe cuya derrota fue reapropiada por un colectivo otro y fronterizo —primero el 
mexicano y, posteriormente, el chicano— que restituye su dignidad en la violencia como respuesta 
contrahegemónica y contradiscurso identitario. Así, a partir de un recorrido por los registros orales y 
escritos que inmortalizaron la !gura de este bandido, Barrios demuestra cómo operan procesos de 
resistencia simbólicos en las !cciones identitarias de colectivos minoritarios, oprimidos y atravesados por 
diferencias culturales, y cómo las lógicas de la violencia pueden llegar a rea!rmar y empoderar a los mismos 
sujetos que habitan el espacio de la abyección, «los atravesados» que llamaba Anzaldúa, los que viven 
el espacio prohibido de la frontera: «los bizcos, los perversos, los queer, los con#ictivos, los chuchos, los 
mulatos, los mestizos, los medio muertos», todos aquellos sujetos que traspasan los con!nes de la norma 
y en cuyo ser y habitar dicha frontera reside justamente la amenaza de la violencia. En este contexto se 
inscribe el trabajo de Patricia Carmello en «Mundo Misturado, Mundo à revelia: sobre a violencia no Grande 
Sertão: veredas, de Guimarães Rosa» quien se ocupa de releer una de las !cciones más importantes de la 
literatura brasileña para indagar en los entresijos de un imaginario y unos sujetos excluidos de los registros 
o!ciales de la nación moderna que buscaba el proyecto desarrollista de Juscelino Kubitschek, pero sobre 
todo para re#exionar acerca de la violencia que se produce en la fragmentariedad del recuerdo y en el 
protagonismo en la !cción, y que se asocia a las represiones ejercidas sobre colectivos que no poseen el 
derecho a recordar y a construir su(s) propia(s) historia(s). Finalmente, es también hacia los registros de la 
memoria, las !cciones discursivas y la capacidad de nombrar u ocultar del lenguaje impuestos en sistemas 
represivos hacia donde dirige su atención Erika Martínez Cabrera en «Hablar al hueco: silencio y memoria 
en la última dictadura argentina», para demostrar cómo la dictadura argentina impuso su terror en el 
control del signi!cante lingüístico por la necesidad reiterativa de ejercer la violencia en la negación de 
vidas borradas de los sistemas de inteligibilidad social, porque la violencia, como señala Judith Butler, se 
renueva a sí misma frente a la aparente inexhaustividad de su objeto. 
El recorrido que proponen estos textos y miradas nos obliga a traer a la mesa otras formas de violencias 
ejercidas sobre cuerpos e identidades en América Latina que, aunque no sean explícitamente estudiadas 
en estos ensayos, no pueden dejarse de lado en la re#exión que supone pensar el lugar político de la 
representación y la violencia epistémica de las identidades. Así, además de las investigaciones desarrolladas 
en los textos que integran este monográ!co, es imprescindible buscar herramientas que nos ayuden a 
entender y a intervenir desde nuestra posición crítica en las masacres de las mujeres en Ciudad Juárez, en los 
múltiples asesinatos que ocurren en México de manos del narcotrá!co, así como en las lógicas que in#uyen 
en la popularidad en sectores de pobreza extrema de bandas y pandillas juveniles en Centroamérica y los 
Estados Unidos. Por otra parte, también se debe considerar, desde una posición ética y responsable, cómo 
pensar la violencia urbana e institucional en Venezuela, sin condenar la delincuencia y sus protagonistas a 
la otredad. El reto está, sin duda, en cómo aproximarnos a una propuesta más inclusiva y hasta más ética 
al servicio de posibilidades de restauración de los pactos de ciudadanía, si la identidad y los discursos que 
la construyen restituye su violencia epistemológica cuando el miedo es la única experiencia que comparte 
y de!ne los modos de no-convivencia colectiva de los sujetos que habitan ciudades como Caracas… 
¿Cómo entender entonces las diferencias? ¿Qué lenguaje hablan las normas? ¿Qué signi!ca ser humano 
en este contexto? ¿Quién tiene derecho a una vida habitable? ¿Cómo convocar el derecho a una vida 
habitable en estos escenarios de violencia? Todavía hoy —y más que nunca—, en estos y otros contextos, 
el reconocimiento de las diferencias sigue siendo la respuesta.
María Teresa Vera Rojas
EDITORIAL   ca-
Els articles que conformen el present monogrà!c revisiten des de diferents disciplines i registres culturals 
les formes d’exclusió implícites en les tecnologies de la violència com a correlat de les !ccions identitàries a 
Amèrica Llatina. No és fortuït, per tant, que tots els textos aquí reunits exposin les arbitrarietats en les quals 
se sostenen els discursos identitaris, les seves metàfores i representacions, ni tampoc és ocasional el fet 
que cadascun d’ells revisiti la violència epistemològica que s’exerceix en la «fundació» de subjectes, cossos, 
memòries, comunitats i nacions que, com recull l’epígraf, s’assemblen molt poc a les seves representacions 
i disten, sens dubte, de la suposada normalitat d’un pacte social, de formes de reconeixement individuals 
JDPMtMFDUJWFTRVFFTQSFUFOFOjOBUVSBMTxJOFDFTTËSJFT
A «Cultures del cos: La “sagrada” família veneçolana», Javier Guerrero —especialista convidat a participar 
en aquest monogrà!c— revisa les violències exercides en les metàfores del «cos nacional veneçolà», a 
partir de l’articulació d’esdeveniments recents ocorreguts en aquest país, en els quals la deformació del 
cos de la «sagrada família veneçolana» va esdevenir el signi!cant que, a partir de la metàfora de la fractura 
nacional, ha restablert i refundat els orígens conservadors d’una nació i d’un imaginari que exclou en 
la seva reorganització —heteronormativa i hegemònica— les dissidències racials, sexuals i de classe de 
subjectivitats que es resisteixen a la seva normalització i al seu reconeixement en els discursos del poder. El 
cos és també el lloc on Diego Falconí aborda les formes de violència exercides en subjectes, les sexualitats 
de les quals discuteixen l’heteronormativitat i el patriarcat tipi!cats en el cànon de la literatura andina de 
començaments del segle XX. A «Pablo Palacio: la violència corporal sobre les identitats impossibles a la 
zona dels Andes», Falconí analitza dos relats de l’escriptor equatorià per mostrar una !cció, els personatges 
de la qual habiten la frontera de la representació, precisament per les seves resistències a ser codi!cats 
des d’uns paràmetres que, en el control i vigilància dels cossos i de les seves sexualitats, violenten la seva 
visibilitat i enfront dels quals es reconeix la impossibilitat de representació d’unes identitats que habiten 
l’espai de la diferència.
Monogràfic «Violència i representacions identitàries a Amèrica Llatina»
En pocos segundos, comenzaron los alaridos, las carreras, los tropezones. Nadie sabía 
muy bien cómo reaccionar. Algunos pocos se agacharon a atender a los heridos. Los 
policías y los soldados actuaron con violencia: hicieron su trabajo. Cumplieron con 
su entrenamiento. Entraron en la multitud repartiendo golpes, gritos, empujones. Un 
o!cial llegó incluso a disparar hacia el cielo. Una ráfaga contra las nubes. Pero Latino-
américa se parece muy poco a las películas, incluso a sus propias películas. Las balas 
al aire sólo provocaron más histeria, más estampidas.
Alberto Barrera Tyszka, «Balas perdidas»
Talment, la representació ocupa l’atenció de Carlos Garrido Castellano que en «Celebrats, desposseïts i 
adorats. Representacions del destí tràgic de l’heroi a l’imaginari visual del Carib contemporani» s’aproxima 
a les estratègies de tres artistes caribenys —Marcos Lora Read (República Dominicana), Javier Castro (Cuba) 
i Ebony Patterson (Jamaica)— que de la derrota de l’heroi en fan el punt de partida per a la reescriptura 
dels discursos que han violentat, des dels seus orígens colonials, l’imaginari del Carib i que continuen 
exercint el seu poder en les imposicions de les economies neoliberals i globalitzades contemporànies sobre 
societats i territoris perifèrics com les illes caribenyes. Si en els textos de Guerrero i Falconí la representació 
determinava el límit amb el qual les tecnologies de la violència reforcen la norma, l’ordre i el pacte social, 
en el seu estudi, Garrido aconsegueix demostrar, per mitjà del treball d’aquests artistes, que existeix un 
FMFNFOU TVCWFSTJV FO MB EFSSPUBRVBO MIFSPJ EFJYBEF TFS MB JEFBMJU[BDJØEVO DPMtMFDUJVIPNPHFOJ QFS
passar a signi!car una sèrie d’identitats i con#ictes transfronterers que caracteritzen les societats del Carib 
contemporànies. Com veurem, Garrido celebra, a partir del treball d’aquests artistes, les possibilitats de 
resistència estètica, política i simbòlica amb les quals l’art contemporani del Carib posa en con#icte els 
límits entre l’alta i la baixa cultura, però, sobretot, desritualitza l’heroïcitat en fer dels individus que es 
reconeixen en la desigualtat, l’exclusió i la perifèria els vencedors en la derrota. 
Les possibilitats transgressores dels subjectes que es troben fora de la llei porta a Sonia Barrios Tinoco a 
«La construcció de la identitat a partir de la violència: el corrido de Joaquín Murrieta» a indagar en la !gura 
EVOIFSPJ MBEFSSPUBEFMRVBMWBTFSSFBQSPQJBEBQFSVODPMtMFDUJVBMUSF J GSPOUFSFSQSJNFSFMNFYJDË J
posteriorment, el chicano— que restitueix la seva dignitat en la violència com a resposta contrahegemònica 
i contradiscurs identitari. Així, a partir d’un recorregut pels registres orals i escrits que van immortalitzar 
la !gura d’aquest bandit, Barrios demostra com operen processos de resistència simbòlics en les !ccions 
JEFOUJUËSJFTEFDPMtMFDUJVTNJOPSJUBSJTPQSJNJUTJUSBWFTTBUTQFSEJGFSÒODJFTDVMUVSBMTJDPNMFTMÛHJRVFTEF
la violència poden arribar a rea!rmar i empoderar els mateixos subjectes que habiten l’espai de l’abjecció, 
«los atravesados» que anomenava Anzaldúa, els que viuen l’espai prohibit de la frontera: «los bizcos, los 
perversos, los queer, los con#ictivos, los chuchos, los mulatos, los mestizos, los medio muertos», tots aquells 
subjectes que traspassen els límits de la norma i en què en el seu ser i habitar aquesta frontera resideix 
justament l’amenaça de la violència. En aquest context s’inscriu també el treball de Patricia Carmello a 
j.ØOCBSSFKBUNØOFOSFCFMtMJØTPCSFMBWJPMÒODJBFOGran Sertão: senderes, de Guimarãés Rosa», que 
s’ocupa de rellegir una de les !ccions més importants de la literatura brasilera per cercar els secrets d’un 
imaginari i uns subjectes exclosos dels registres o!cials de la nació moderna que buscava el projecte 
de desenvolupament de Juscelino Kubitschek, però, sobretot, per re#exionar sobre la violència que es 





Finalment, és també cap als registres de la memòria, les !ccions discursives i la capacitat d’anomenar o 
ocultar del llenguatge imposats en sistemes repressius cap a on dirigeix la seva atenció Erika Martínez 
Cabrera a «Parlar al buit: silenci i memòria en l’última dictadura argentina», per demostrar com la dictadura 
argentina va imposar el seu terror en el control del signi!cant lingüístic per la necessitat reiterativa d’exercir 
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com assenyala Judith Butler, es renova a si mateixa enfront de l’aparent inexhaustivitat del seu objecte.
El recorregut que proposen aquests textos i mirades ens obliga a situar, en un primer pla, altres formes de 
violències exercides sobre cossos i identitats a Amèrica Llatina que, encara que no siguin explícitament 
estudiades en aquests assaigs, no es poden deixar de banda en la re#exió que suposa pensar el lloc polític de 
la representació i la violència epistèmica de les identitats. Així, a més de les investigacions desenvolupades 
en els textos que integren aquest monogrà!c, és imprescindible buscar eines que ens ajudin a entendre i 
a intervenir des de la nostra posició crítica en les massacres de les dones a Ciudad Juárez, en els múltiples 
assassinats que es produeixen a Mèxic per part del narcotrà!c, així com en les lògiques que in#ueixen en 
la popularitat en sectors de pobresa extrema de bandes i grups juvenils a Centre Amèrica i els Estats Units. 
D’altra banda, també s’ha de considerar, des d’una posició ètica i responsable, com pensar la violència 
urbana i institucional a Veneçuela, sense condemnar la delinqüència i els seus protagonistes en l’alteritat. 
El repte està, sens dubte, en la manera d’aproximar-nos a una proposta més inclusiva i, !ns i tot, més 
ètica al servei de possibilitats de restauració dels pactes de ciutadania, si la identitat i els discursos que la 
construeixen restitueix la seva violència epistemològica quan la por és l’única experiència que comparteix 
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Com entendre llavors les diferències? Quin llenguatge parlen les normes? Què signi!ca ésser humà en 
aquest context? Qui té dret a una vida habitable? Com convocar el dret a una vida habitable en aquests 
escenaris de violència? Encara avui —i més que mai—, en aquests i altres contextos, el reconeixement de 
les diferències segueix sent la resposta.
        María Teresa Vera Rojas
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Monogra!ko hau osatzen duten artikuluek diziplina eta erregistro kultural ezberdinetatik, bortxa teknologiek 
dakartzaten bazterketa bideak ber-bisitatzen dituzte Latinamerikako identitate !kzioen korrelatu gisa. 
Ez da ausazkoa, beraz, bildutako testu guztiek identitate diskurtsoak mantentzen dituzten gertakizunen 
berri ematea. Horien metafora eta errepresentazioak lantzea. Era berean, ez da ustekabekoa testu guztiek 
subjektu, gorputz, memoria, komunitate eta nazioen  «sorkuntzan» eragiten den bortxa epistemologikoari 
erreparatzea. Epigrafeak gogoratzen digunez, antz gutxi izango dute haren errepresentazioek eta bortxak 
berak, eta zalantzarik gabe, erabat urrunduko da gizarte hitzarmenaren ustezko normaltasunetik, edota 
«natural» eta ezinbesteko gisa ulertu ohi diren norbanakoaren eta taldeen onarpen bideetatik.
«Culturas del cuerpo: La “sagrada” familia venezolana» artikuluan, Javier Guerrerok —monogra!koan 
parte hartzera gonbidatutako bereizilariak— «Venezuelako nazio gorputz»aren metaforetan eragindako 
bortxak ber-bisitatzen ditu eta horretarako herrialdean oraintsu jazotako gertaeren artikulaziotik abiatzen 
da. Gertaerotan «Venezuelako familia sakratu»aren gorputzaren desitxuraketa adierazle bilakatu, eta 
nazio hausturaren metaforarekin hasita, nazioaren eta imajinario baten jatorri kontserbatzaileak berrezarri 
ditu. Egiturak berak —heteronormatiboa eta hegemonikoa denak— baztertuko egingo ditu arraza, sexu 
eta haren normalizazioari eta botere diskurtsoen aitortzari aurre egiten dioten subjektibitate moten 
desadostasunak.  Gorputza da, era berean, Diego Falconík darabilen lekunea XX mende hasierako literatur 
kanon andetarrean ezarritako heteronormatibitatea eta patriarkatua eztabaidatzen duten sexualitatedun 
subjektuek jasandako biolentzia aztertzeko. «Pablo Palacio: la violencia corporal sobre las identidades 
imposibles en la zona de los Andes» lanean, Falconík idazle ekuadortarraren bi narrazio irakurriko ditu 
errepresentazioaren mugetan bizi diren pertsonaiak agertzen diren !kzio baten berri emateko. Gorputz 
eta sexualitateon zelata eta kontrolaren araberako kodi!kazioari aurre egiteko erresistentziak dira, hain 
zuzen ere, duten ikusgarritasuna bortxatu eta diferentziaren espazioan bizi diren identitate batzuk 
errepresentatzeko ezinezkotasuna erakusten dutenak.
Monografikoa «Bortxa eta identitate errepresentazioak Latinamerikan»
En pocos segundos, comenzaron los alaridos, las carreras, los tropezones. Nadie sabía 
muy bien cómo reaccionar. Algunos pocos se agacharon a atender a los heridos. Los 
policías y los soldados actuaron con violencia: hicieron su trabajo. Cumplieron con 
su entrenamiento. Entraron en la multitud repartiendo golpes, gritos, empujones. Un 
o!cial llegó incluso a disparar hacia el cielo. Una ráfaga contra las nubes. Pero Latino-
américa se parece muy poco a las películas, incluso a sus propias películas. Las balas 
al aire sólo provocaron más histeria, más estampidas.
Alberto Barrera Tyszka, «Balas perdidas»
Errepresentazioak hartuko du Carlos Garrido Castellanoren arreta. «Celebrados, desposeídos y adorados. 
Representaciones del destino trágico del héroe en el imaginario visual caribeño contemporáneo» 
Karibeko hiru artistaren —Marcos Lora Readen (Dominikar Errepublika), Javier Castroren (Kuba) eta Ebony 
Pattersonen (Jamaika)— estrategietara hurbilduko da. Heroiaren porrota abiapuntu gisa hartuko dute 
jatorri kolonialetatik bertatik Karibeko imajinarioa bortxatu dituzten diskurtsoak berridazteko. Karibeko 
irlak bezalako gizarte eta lurralde periferikoetan botereak jazarritako ekonomia neoliberal, globalizatu 
garaikideen berri emango du. Guerrero eta Falconíren testuetan errepresentazioak bortxaren teknologien 
araua indartzeko darabiltzaten mugak (gizarte hitzarmen eta ordena) zehazteko erabiltzen baziren, 
Garridok artista horien lanaren bitartez, elementu subertsiboa dutela frogatuko du. Porrotaren eraginez, 
talde homogeneoaren idealizazioa izateari utzi eta heroiak Karibeko gizarte garaikidea ezaugarritzen 
dituzten mugan-zeharko identitate eta gatazkei emango die esangura. Ikusiko dugunez, artista horien 
bitartez, Garridok goratu egingo du Karibeko arte garaikideak erresistentzia estetiko, politiko eta 
sinbolikorako duen gaitasuna. Jaso eta popularraren erdibidean, heroitasunaren erritualtasuna desegin, 
eta zapalkuntzan, bazterketan edo periferian elkar ezagutzen duten norbanakoez porrotean garaile 
bilakatzeko ahalmena erakutsiko du.
Legetik kanpo dauden subjektuen aukera iraultzaileak «La construcción de la identidad a partir de la 
violencia: el corrido de Joaquín Murrieta»ren autorea, Sonia Barrios, darama mugako talde-Beste batek —
mexikarrak lehenik, txikanoak ondoren— berreskuratutako heroiaren irudia aztertzera. Porrot egin zuen 
heroiaren duintasuna biolentziak itzuliko dio, erantzun kontrahegemoniko eta identitate kontradiskurtso 
gisa. Bidelapur horren irudia hilezkortu zuten ahozko eta idaztizko erregistroak irakurriz, Barriosek 
erresistentzia sinbolikoen prozesuak nola dabiltzan erakutsiko du. 
Nola eragiten duten diferentzia kulturalez gurutzatutako alde gutxitu, zapalduetan. Bestalde, zitalkeriaren 
espazioan bizi diren subjektuak bortxaren logikek berek berretsi eta ahaldundu (empowerment) ditzakeela 
adierazten du. Horiek Anzaldúak «los atravesados» izendatu zituen norbanakoak dira, mugaren espazio 
debekatutan jatorria dutenak, «los bizcos, los perversos, los queer, los con#ictivos, los chuchos, los mulatos, 
los mestizos, los medio muertos», arauaren bazterrak gainditzen dituzten subjektu guztiak. Horien izatean/
bizitzean hain zuzen ere, aurkituko dugu bortxaren mehatxua.  Testuinguru horretan koka dezakegu Patricia 
Carmelloren «Mundo Misturado, Mundo à revelia: sobre a violencia no Grande Sertão: veredas, de Guimarães 
Rosa» lana. Literatura brasildarreko !kzio garrantzitsuenetakoa berrirakurriz, baztertutako subjektu eta 
imajinario jakin baten zirrikituak ikertuko ditu. Juscelino Kubitscheken proiektu garapenistak bilatzen 
zuen nazio modernoaren erregistro o!zialetakoarena hain justu. Memoriaren fragmentariotasunean 
sortzen den bortxari eta !kzioaren protagonismoari buruzko gogoeta da Carmellorena, historia propiorik 
eraikitzeko edota gogoratzeko eskubiderik gabeko taldeei inposatzen zaien jazarpenarekin lotzen dena. 
Bukatzeko, Erika Martínez Cabrerak idaztitako «Hablar al hueco: silencio y memoria en la última dictadura 
argentina» artikuluaren arreta ere bideratuta dago memoriaren erregistroetara, !kzio diskurtsiboetara eta 
sistema zapaltzaileek duten izendatzeko edo inposatutako hizkuntza ezkutatzeko gaitasunera. Diktadura 
argentinarrak adierazle linguistikoaren kontrolean haren terrorea jazarri zuela frogatuko du. Gizarte 
egitura ulergarrietatik ezabatutako bizitzak ukatzeko bortxaren beharrizan errepikakorra uzten du agerian. 
Bortxak, Judith Butlerrek adierazi bezala, bere burua berritzen duela erakutsiko zaigu haren objektuaren 
itxurazko nekaezintasunaren aurrean. 
Testu eta begiradok proposatzen duten ibilbideak beste bortxa bide batzuk mahai gainera ekartzera 
behartzen gaitu Latinamerikako gorputz eta identitateetan bizi direnak. Saiakerotan zuzenean aztertu ez 
arren, ezin dira albo batera utzi errepresentazioaren lekune politikoa pentsatzea dakarren gogoetan, ezta 
identitateen bortxa epistemikoari buruzkoan ere.  Monogra!koa osatzen duten ikerlanez gain, ezinbestekoa 
da hartzen dugun posizio kritikotik tresnak bilatzea narkotra!koagatik Mexikon gertatutako hilketa ugariak, 
Ciudad Juárezeko emakumeen sarraskiak, edota ertamerika eta Estatu Batuetako sektore txiroetako gazte 
banden ospean eragiten duten logikak ulertzen eta horietan eragiten lagun diezaguten. Bestalde, kontuan 
hartu beharrekoa da, erantzukizunezko posizio etiko bat hartu, eta Venezuelako kaleko eta instituzioen 
bortxari buruz pentsatzea, kriminaltasuna eta haren protagonistak bestetasunera kondenatu gabe. Erronka, 
dudarik gabe, barneratzaileagoa (edo are, etikoagoa) litzatekeen proposamenera nola hurreratzean dago. 
Hiritartasun hitzarmenak berrezartzeko aukeren alde legokeena, identitateak eta hura eraikitzen duten 
diskurtsoek biolentzia epistemologikoa berrezarriko balute. Beldurra denean, adibidez, Caracas bezalako 
hirietan bizi diren subjektuen ez-elkarbizitza kolektiboa de!nitzen duen esperientzia bakarra, nola ulertu, 
orduan, diferentziak? Zer hizkuntza hitz egiten dute arauek? Zer esan nahi du gizaki izateak testuinguru 
horretan? Nork du bizitzeko moduko bizitzarako eskubidea bortxa eszenatoki horietan? Oraindik gaur —
eta inoiz baino gehiago—, testuinguruotan eta beste batzuetan, diferentziak onartzea jarraitzen du izaten 
erantzuna.
María Teresa Vera Rojas
